











  35th International School Psychology Association 
Conference：Conference report and research trend 
Yoshimi OKUBO 
Aichi Mizuho Jr. College 
 
This report introduces International School Psychology Association (ISPA) Conference 2013, held in July 17
－20、2013 in Porto ,Portugal. This report informs about the atmosphere of  European international 
conferences , and also reviews research trend in ISPA Conferences. 
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１．The International School Psychology 
Association (ISPA)について 












発足時の 1982 年から 32 年間に渡って、大会では学
校心理学を巡る様々なテーマが取り上げられてきた。
表１．は正式な学会となって初めて開催された 1982



















YEAR LOCATION THEME 
1982 Stockholm, 
Sweden 





of children and youth




role in creating 





Professional roles and 












School psychology in 
the social context 
1990 Newport, Rhode 
Island, USA 
Children at risk: 
therapies and 
interventions 
1991 Braga, Portugal School psychology 
and human 
development 





School psychology in 
and for democracy 




The challenge of 
school psychology: the 
child’s future in 







1996 Eger, Hungary Continuity and 
change: 
organizations, 





making links: making 
the difference 
1998 Jurmala, Latvia Identity and self- 
esteem: interactions 
of students, teachers, 
family and society 
1999 Kreuzlingen, 
Switzerland 
Global thinking – 
individual acting 




around the world: 
many languages, one 
voice for children 
2001 Dinan, France Psychology and 




Education for all – 
how inclusive can you 
get? 
2004 Exeter, England School Psychology: 
whose needs, whose 
benefits? 
2005 Athens, Greece Promoting the 
wellbeing of children 
and youth: challenge 
for the school 
community, the 




Mental health and 
education: students, 






2008 Utrecht, The 
Netherlands 
School Psychology in 





2009 Bugibba, Malta School Psychology for 
diversity 
2010 Dublin, Ireland School Psychology: 
Making life better for 
all children 
2011 Vellore, India Educational 
Psychology in the 
context of 
globalization, 




Helping the world’s 
children realize their 
dreams 
2013 Porto, Portugal The future of School 
Psychology services: 
Linking creativity 
and children’s needs 
2014 Kaunas, 
Lithuania 
Children’s Rights and 
Needs: Challenges to 




REGION NUMBER OF MEETINGS
Europe 23 
North America 4 
Asia 2 
South America 1 
Oceania 1 













２．ＩＳＰＡ第 35 回大会に参加して 
(1)第 35 回大会レポート 
ISPA 第 35 回大会はポルトガルのポルト大学（Porto 
University、Portugal）において 2013 年 7 月 17 日か
ら 20 日までの 4日間に渡って開催された。 
ポルトはポルトガルという国名の由来となった街で、
現在ではリスボンにつぐポルトガル第 2 の都市である。









部など 14 の学部を持ち、27,184 人の学部生と 9,673
人の大学院生を有するポルトガル最大の大学である
（学部数・学生数は 2013 年 4 月現在）。ISPA 第 35 回
大会は心理教育学部において開催され、世界各国から




















育学部）による基調講演”Assessing cognitive and 
































 大会二日目に、共同研究者 2名とともに“Perception 
Gap between Japanese Teachers and High-school 















 後日、チェコ共和国 MASARYK 大学教育科学部紀要の
編集委員長である Milan Pol 教授から、紀要 Journal 






(1) ISPA ホームページの URL 
http://www.ispaweb.org/ 
(2) 付表（今回の発表。次ページより全 3ページ） 
Sachiko Hida, Yoshimi Okubo & Mikie Suzuki：
Perception Gap between Japanese Teachers and  
High-school Students on Developmental Disorder  
Tendency 
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